Whether these urns represent separate burials, or were all deposited at the same time, it is impossible to say, but they all belong to the same period, the late Bronze Age.
Another find of a cist and clay urn with bones, which showed slight traces of cremation, was made in 1910, when building a cottage on the townland of Tankardsrock, Co. Louth. The cist (Abb. 3) was about 2 feet below the surface of the ground and the chamber was roughly rectangular, and measured 2 feet in length, about 1 foot 5 inches broad, and 1 foot 6 inches deep. It contained nothing but the ornamented bowl-shaped urn and the bones. The find was described by Mr. H. G. Tempest, who brought the bones to me for examination. They showed slight traces of burning. The urn (Abb. 4) is decorated with incised ornament and the find appears to belong to the later Bronze Age. It measures δ inches in height and 6 1 / 4 inches across the top. In 1909 a cairn known as the Moate, Garvey's Bridge, Cavan O'Hanlon, Co. Louth 1 ) was explored by a party of gentlemen. Three cists were found in the centre of the cairn about 2 feet from the surface. The first cist, which lay to the South was composed of four Abb. 2. Broken lid and large lira: Annaghkeen Cairn. large stones, it contained a number of small bones "supposed to be human". It measured 3 feet 7 inches in length, 1 foot 11 inches in breadth, and 2 feet 2 inches in height. The second cist, which was in the centre, measured 3 feet tj 1 /, inches long, 1 foot 9 inches wide, and 2 feet 2 inches high. It contained a number of small bones and charcoal. The sides of this cist are described as showing faint traces of fire. The third cist was on the North side of the cairn and measured 3 feet 8 inches long, 1 foot 8 inches wide, and 2 feet in height. The clay urn (Abb. 5) was found in the centre of the cist, it was placed mouth upwards. It measures about 4 inches in height and 6 inches across the top. No traces of bones or charcoal were found in this cist. A fourth cist is said to have been found a few days after the others by persons 'looking for treasure'. It was destroyed.
The most important find of the La Tene period or Celtic Iron Age are three bronze objects which were found at Cork in 1909. They are about 9 inches long, each, and are funnel-shaped straight bronze tubes with fine rivetting down the back and rounded tops, they are decorated at their base with characteristic La Tene ornament and Mr. Coffey considers them as not later than the first 1) Co. Louth Archaeological Society Vol. II. p. 325. (Illustrations kindly lent by the Society.) century B. C. 3 ) They appear to have been the horns of a helmet like those on a helmet found in the River Thames preserved in the British Museum. 4 ) There is unfortunately no example of a bronze helmet of the late Celtic period at present known from Ireland.
Abb. 3. Interior of cist Tankardsrock.
Abb. 4. Urn from a cist at Tankardsrock.
The immense number of forts in Ireland, -there are almost 30,000 of one type or another, -render a complete survey a matter of years and an undertaking 3) Co. Louth Archaeological Society Vol. II. p. 197 . (Illustrations kindly lent by the Society.) 4) Proc. Royal Irish Academy Vol. XXVIII Section C p. 104. 5) British Museum Guide to the Iron Age. p. 88. Fig. 67. that would require many more workers in the field than there are at present. Practically nothing has been done as yet in the way of excavation, which would assist in determining the relative age of the various types. The researches of Mr. G. H. Orpen 1 ) have, however, made it clear that the type of fort, which consists of an earthen mound wholly or partially artificial with (normally) an attached bailey or base court surrounded by a fosse and vallum, were erected by the Anglo-Normans at the time of their invasion of Ireland in the 12th century. This type of fort occurs most numerously in the Norman Lordships of Meath, Leinster, Ulster, and English Uriel or Louth, and is rare in the exclusively Irish districts. It is a great step to be able to segregate and associate with a definite Abb. 5. Urn from a cist at the Moate, Garvey's Bridge.
period and people even one class of these monuments. Undoubtedly the age of some of the other types must vary very greatly and probably some of the very numerous small earthen fors of the ring type may have been moated homesteads and belonged to mediaeval times, while others may have been used as cattle pens. The literature of the Irish Forts is a large and scattered one. Mr. T. J. Westropp's "Ancient Forts of Ireland"
2 ) is the principal general memoir on the subject. 
Spanien

Frankreich
Une seconde note de M. Vasseur est egalement communiquee par Μ. Pottier ä ses confreres. Dans celle-ci M. Vasseur fait connaitre qu'une mine de cuivre situee dans les garrigues de l'Herault, pres de Cabrieres, a ete exploitee pendant la periode prehistorique du bronze. Cptte antique exploitation, denommee les "Neufes Bouches" se trouve vers le sommet de la hauteur de Bellarade.
M. Vasseur a recueilli, ä l'entree et aux alentours de cette mine, 323 outils primitifs en pierre tres dures, quartz et quartzites, qui ont servi a concasser et ä broyer le mineral (azurite et malachite).
Sur le versant meridional de la colline, on voit, ä 600 metres environ de la mine, quartier de Roque-Blanche, une grotte sepulcrale renfermant en tres grande quantite, des ossements humains associes ä des poteries de l'äge de bronze. L'auteur estime que cette grotte a servi de sepulture aux mineurs de Bellarade.
C'est la premiere fois qu'on peut fournir Ja preuve qu'une mine de cuivre ait ete exploitee en France ä cette epoque. Dann aber war das Gebäude offenbar von einem grossen, freien, unbebauten Platz umgeben, der mit einem starken hölzernen Zaun eingefriedigt war, für welchen man einen tiefen und sehr steilwandigen Pfahlgraben ausgehoben hatte. Ein Teil dieses Umfassungsgrabens war zwar bereits durch die Trassgrube beseitigt, der grösste Teil aber könnt« noch in seiner ganzen Ausdehnung verfolgt und ausgehoben werden, so dass sich mit Bestimmtheit sagen lässt, dass der Zaun e»ine ungefähr elliptische Fläche von etwa 100 rn grösster Länge und etwa 80 m Breite auf der Kuppe des Hügels eingefriedigt hat. Der von zwei besonders starken Pfählen flankierte 2 l / 2 m breite Eingang war im Westen; dort war der Pfahlgraben unterbrochen. Direkt vor der Unterbrechung, also ausserhalb des umfriedigten Platzes fand sich noch eine sehr tiefe schmale Grube, vielleicht von einer Sperre des Eingangs herrührend. Die Kulturstufe dieses umfriedigten Gutshofes oder Herrensitzes -denn um einen solchen muss es sich handeln -ergab sich mit voller Sicherheit aus den sehr reichlichen Einschlüssen der Brandschicht des Wohnhauses und der Füllerde des Umfassungsgrabens. Massenhafte Scherben von reichverzierten bomben-und halbkugelförmigen Tongefässen der sogenannten Winkelband-und Spiralkeramik fanden sich, aus denen sich nicht weniger als 31 Töpfe und Näpfe mit meist unwesentlichen Ergänzungen wiederherstellen Hessen, die mit ihrer reichen phantastischen Verzierung, welche bis vor einem Vierteljahr im Museum noch durch keine Scherbe vertreten war, eine lang empfundene Lücke unserer prähistorischen Sammlung in würdiger Weise ausfüllen.
Als Grundformen finden wir auch hier die bekannten sogenannten "Bomben"-töpfe, halbkugelige Töpfe und Schüsseln, grösstenteils unten gerundet, also ohne Standfläche, teils mit rauher, teils mit geglätteter, bräunlicher oder schwärzlicher Oberfläche; von den kleinsten Miniaturen an bis zu dem umfangreichsten Kumpen und Vorratsbehälter sind sie in allen Sorten auf Lager: natürlich fehlen fast bei keinem Gefä^s die beliebten Griffwarzen und Sehnurösen. Flache Schalen sind gleichfalls zahlreich vorhanden, darunter mehrere recht markante Exemplare mit kleinen, zum Teil paarweise nebeneinander gestellten Erhöhungen auf dem Rand. Als Ziermu?ter kehren in der Hauptsache auf allen Gefässen eingeritzte Winkelund Bogenbänder wieder, dazu die beliebte Tiefstichverzierung, Zickzackbänder, kreuzförmige Muster, Spiralverschlingungen. Vereinzelt kehren diese Muster auch in plastischer Ausführung wieder: so sind bei einem Bombentopf die Griffwarzen durch plastisch aufgelegte Zickzackbänder miteinander verbunden; ein anderer zeigt plastische Knöpfe und Schnüre, ein weiterer zeigt Zickzackbänder in doppelter Herstellung, teils eingedrückt, teils aufgelegt.
Ausserdem ist eine grosse Anzahl charakteristischer Steingeräte, sogen. Schuhleistenkeile, Meissel und Messer, mehrere tönerne Spinnwirtel, zwei Beinpfriemen und massenhaft hartgebrannter Hüttenlehm mit den Furchen des Holzstakwerkes gefunden worden.
Die darüber liegende Latene-Ansiedlung b:stand aus einer grossen Anzahl regellos über die Oberfläche verstreuter kreisrunder Wohngruben. Wir haben 33 solcher Gruben ausgegraben: von einigen anderen, die schon zerstört waren, erzählten uns der Trassgrubenbesitzer und seine Arbeiter. Diese Wohngruben waren sämtlich sehr exakt so in den gewachsenen Boden eingeschnitten, dass sie sich nach oben verengten, also die Gestalt von Bienenkörben oder umgestülpten Trichtern hatten. Ihre Ausdehnung und Tiefe war sehr verschieden, die grösste mass auf der Sohle 3,20 m, die kleinste. 1,50 m im Durchmesser. Mehrfach war eine grössere von einer oder mehreren kleineren Gruben begleitet, so dass also die grössere wohl die Wohnung, die kleineren die Vorratsund Abfallräume darstellten. An der grössten wurden in der Wandung in etwa 1 ji m Höhe vom Boden deutliche Einschnitte für horizontal liegende Balken bemerkt, vermutlich also die Reste einer Art Bank oder Pritsche. Massenhafter teils hartgebrannter, teils nur getrockneter Hüttenlehm im Inneren der Gruben zeigte, dass sie offenbar durch lehmverschaltes Holzwerk oben geschlossen waren, welches man sich über die Erdoberfläche hinauf zu einem vollständigen bienenkorbförmigen Hüttendach vereinigt denken muss. Eine der kleineren Gruben zeigte in der Mitte des Bodens noch eine kreisrunde Vertiefung mit Topfscherben, in anderen kamen viele rohere und feinere Latene Scherben, letztere meist von gutgeglätteten Omphalosschalen. auch ein ganzer Kochtopf kam zutage. Diese Latene-Hütten waren zum Teil in die wieder zugefüllten, also längst aufgegebenen steinzeitlichen Anlagen eingeschnitten und eingetieft, Hessen sich aber überall ganz scharf von diesen trennen, da sich ihre Gestalt auch in dem Füllboden der neolithischen Anlagen deutlich abzeichnete.
Die Keramik der steinzeitlichen Ansiedlung stimmt ganz genau mit der von Kretz überein, von der kürzlich Anthes einige Proben in der Prähistor. Zeitschr. II. S. 53 abgebildet hat. Kretz liegt nur eine halbe Stunde von Plaidt entfernt. Von da scheint sich die bandkeramische Besiedlung den Höhen der Nette entlang weiter hinauf in die Eifel gezogen zu haben, denn noch jenseits Mayen, schon in der Nähe des oberen Eltztales, sind bei Gering Scherben derselben Stufe gefunden worden. Das Verhältnis dieser Besiedlung zu den sich dazwischen schiebenden Besiedlungen der Untergrombacher Kulturstufe Urmitz und Mayen bleibt vorderhand leider unaufgeklärt.
Zu den bienenkorbförmigen Rundhütten der Latene-Zeit sei vor allein auf die von Bodewig in den Nassauer Annalen XXIII 1902/03 S. 1 ff. besonders S. 6 ff. beschriebenen offenbar ganz ähnlichen Hütten bei Braubach und Lahnstein verwiesen.
H. Lehner. 
Brandenburg
Das Zieten -Museum des Kreises Ruppi η wurde kürzlich eröffnet. Es umfasst drei Abteilungen, eine vorgeschichtliche, eine kulturgeschichtliche und eine naturkundliche. Die vorgeschichtliche ist die reichhaltigste, sie hat reiche Funde aus der bis etwa zum Jahre 2000 v. Chr. zu rechnenden Steinzeit aus dem ganzen Kreise, viele wertvolle Funde aus der bis etwa 400 v. Chr. reichenden
